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  　  ALPHA-MOVEMENT（α-移動）
      Move α （where alpha is a category variable, i.e. designates any





      Adjoin a wh-phrase immediately to the left of COMP
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      （COMP=complementizer）
　　そして、

























　（4）ａ. [S I don't know [S[COMP][S he will do what ] ] ]
　　　ｂ. [S I don't know [S[COMP what][S he will do  t ] ] ]
  　　  　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　




　（5）a．I don't know [ he will do what ]
　　　b．I don't know [ what he will do ___ ]
　　　　　　　　　　　  
　　また、関係代名詞を用いた名詞句
　（6）　the man whom you met yesterday 
　　の場合も同様に、次のようにする。
　（7） a．[NP the man [S[COMP][S you met whom yesterday] ] ]
　　　b．[NP the man [S[COMP whom][S you met  t  yesterday] ] ]
　　　　　　　　　　　　　　　  
　　しかし、前述のように（7）よりも次の方が理解しやすい。
　（8）a．the man [ you met whom yesterday ]
　　　b．the man [ whom you met ___ yesterday ]









　さらに、移動されるαは WH 句であって WH 語ではないことも説明として加えなければならないで
あろう。理由は （10） b が非文だからである。
　（10） a．[Which camera] did you buy ___?




　　　Move an NP into an empty NP-position
　　そして、次のような文
　（2）John seems ___ to love Mary.
　に対する NP-MOVEMENT の操作は次の （3） のような樹形図によって表示される。
                  　



























































　　　                          　　
これも、前述のように括弧で簡単に示すと次のようになる。
　（5）a．[  △ seems John to love Mary ]
        b．[ John seems to ___ love Mary ]
　　　　　 
　ここで、NP-MOVEMENT と WH-MOVEMENT はどのように異なるのかを明確にしなければならな
い。WH-MOVEMENT はある構成素（constituent）が他の構成素に付加される付加規則（adjunction 
rule）である。これに対し、NP-MOVEMENT は代入規則（substitution rule）であって、ある構成




の場合は COMP に付加され、NP-MOVEMENT の場合は空の NP に取って代わる。」ということになる。
　そして、最後にもう１つ重要なことは Chomsky（1982） が次のように述べていることである。
　（6）NP-TRACE CONDITION











































































 主格 所有格 目的格
     　人 who whose whom
     　物・動物 which whose（of which） which 
　  　人・物・動物 that 　--- that
　　例（読んで例示）
　・I have a pen-friend who lives in Kyoto.
　・That is the man whose wife is a singer.
　・I don't have any friend （whom） I can trust.
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　・The food （which） I bought yesterday has spoiled.





　（1）What do you call this ﬂower in English? WhatをC（補語）と正解した者5人（15%）
　　　You call this ﬂower "rose" in English. この文でroseをCと正解した者17人（52%）
　　　ここで rose が C であることを説明
　　　次に WH-MOVEMENT で文を説明し、WH-QUESTION に
　　　What do you call this ﬂower___in English? 33人（100%）理解できた
　　　　
　（2）I know a boy.  He speaks French.
　　　１文にする 28人（85%）正解。
　　　EMBEDDING と WH-MOVEMENT で説明
　　　I know a boy [ he speaks French] 33人（100%）理解
                　　   　 who
 　　　　　　　    　
　（3）The doctor is famous.  You visited the doctor.
　　　１文にする 7人（21%）正解
　　　EMBEDDING と WH-MOVEMENT で説明
　　　The doctor [you visited the doctor] is famous.
　      　                    　　　 whom
    　 The doctor [whom you visited___] is famous.  33人（100%）理解
　　　　　　　　　 
　（4）This is the girl.  I spoke about her.
   　  １文にする 4人（12%）正解
   　  EMBEDDING と WH-MOVEMENT で説明
   　  This is the girl [I spoke about her].
                                     　　　　 whom
  　   This is the girl [whom I spoke about___].  33人（100%）理解
　 　　　　　　　　　 
　（5） The girl is Mary.  You admire her eyes.
   　  １文にする 8人（24%）正解
   　  EMBEDDING と WH-MOVEMENT で説明
    　 The girl [you admire her eyes] is Mary.  
                        　 　　　 whose            
   　  The girl [whose eyes you admire___] is Mary. 29人（88%）理解
　　　　　　　　　 
     whose が所有格であることを確認する 33人（100%）理解
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内藤　徹　　変形生成文法におけるα-Movementの英語教育への応用
　（6） The boy is my cousin.  You met him in the park.
   　  １文にする 30人（91%）正解
   　  EMBEDDING と WH-MOVEMENT で説明
   　  The boy [you met him in the park] is my cousin.              
                      　　　　whom
  　   The boy [whom you met___in the park] is my cousin.
　 　　　　　　　  33人（100%）理解　
　（7） That is the house.  Mary lives in it.
 　    １文にする 32人（97%）正解
  　   EMBEDDING と WH-MOVEMENT で説明
 　    That is the house [Mary lives in it].                        
                                    　　　　  　which
    　 That is the house [which Mary lives in___].  33人（100%）理解      
　 　　　　　 　　　　　　
 （or That is the house [in which Mary lives___].）
　 　　　　　 　　　　 　
　Ａ２とＳ５は （1）-（7）のような例文を EMBEDDING や WH-MOVEMENT の考え方を用いて、
Ａ３とＳ４はその考え方を用いないで同じ例文を説明した。すなわち、前者は後述の「指導者（教師）





1） I have a friend.  She is a good secretary.    
2） The house is very nice.  He bought it yesterday.
3） That is the lady.  I spoke with her in the hotel.
4） The house is Tom＇s.  Its roof is red.  
２．次の下線部を問う疑問文をつくりなさい。   




Ａ２ Ａ３ Ｓ４ Ｓ５
n 33 37 32 31
mean 84.2 61.6 31.9 40.6
　設問
sd 17.6 23.8 19.3 20.3
rt. 0.97 0.97 0.95 0.95
t-test t=4.48
df=68





mean 90.2 70.3 38.3 46.8
　設問
sd 16.8 21.9 18.2 19.4
rt. 0.98 0.97 0.94 0.94
t-test t=4.149
df=68












　１．The house is very nice.  He bought it yesterday. を関係詞を用いて１つの文に
 　　１） The house is very nice.  He bought it yesterday. （関係詞にかえて１文）
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 which
   　　→The house which he bought yesterday is very nice.　
　　２） The house is very nice.     He bought it yesterday. （WH-移動変形）
      　　　　　　　　　　　　　  which
　　　→The house which he bought yesterday is very nice.　
　　３） The house [ he bought it yesterday ] is very nice.  （埋め込み変形とWH-移動変形）
　　　　　　　　　　　　　　　 which  
　　　→The house [which he bought      yesterday] is very nice.　
　　　　　　　　　　 
  ２．It seems that John is honest. を John を主語にした単文に
　　１） John seems to be honest. （そのまま単文）
　　２） △ seems [ John to be honest ]. （主語上昇変形）
　　　→John seems [      to be honest].
　　　　 
　その他（次の下線部の要素が John is honest. という文に付加されると考え、




     ｎ=10
　　　　　　　　１．　　　χ2-test 　　　２．　    χ2-test
番号 　　1）　　　2）   　 3）　 　　1）　　　2）　　　他
人数  　  3　　　 6　　　1 　　　　p＜0.2
 （30%）　（60%）　（10%）
　　 7　　　2　　　　1　　　＊p＜0.05
（70%）　（20%）　 （10%）     
　１番の文においては ２） の方法が多いが、１） も予想以上に多かった。３）は筆者のみ。検定の
結果、有意差はない。（付記するが、中学校ではほとんどが １） の方法である。）
　２番の文では、１） がほとんどで ２） は２０代の教員と筆者の２名であった。




　１．The house is very nice.  He bought it yesterday.
　　１）The house is very nice.  He bought it yesterday.
     　   　　　　　                                　 which
　　　→The house which he bought yesterday is very nice.　
　　２） The house is very nice.     He bought it yesterday.
　　　　　　　　　　　　　　　　   which
  　 　→The house which he bought yesterday is very nice.
　
　　３） The house [ he bought it yesterday ] is very nice.
　　　　　　　　　　　　　　　 which 　　　　　　　　　　　　　
  　 　→The house [which he bought      yesterday] is very nice.　
  　　　　　　　　　 
　２．It seems that John is honest. を John を主語にした単文に
　　１）John seems to be honest.
　　２）△ seems [ John to be honest ].
   　　→John seems [      to be honest].
 　　　　
　　３）[It seems that] John is honest.    [  　 ]は付加的
             　  この要素が入る




　　Ａ２：n=34   Ｓ５：n=32
　　　　１．　　　  χ2-test ２．　     χ2-test
番号 　 1）　　 2）　　 3）　 　 1）　　 2）　　 3）　
Ａ２ 　 3　　　1　　　30　　　　＊＊＊p＜0.001
 （9%）  （2%）　（89%）
　 1　　 20　　　13　　　　＊＊＊p＜0.001 
 （3%） （59%）　（38%）
Ｓ５ 　 8　　 13　　　11       　　 p＜0.6  
（25%） （41%）  （34%）  
 10　　 18　　　4　　　　　＊p＜0.02
（31%） （56%）　（13%）   
　１．については、Ａ２の方が ３） の EMBEDDING と WH-MOVEMENT を用いた説明の方が理解
しやすいというのが圧倒的に多く検定の結果 0.1% 水準で有意差がある。しかし、Ｓ５では、検定の結
果でも３つの方法の間には差がない。
　２．においてはＡ２の方が ２） の NP-MOVEMENT を用いた方が理解しやすいようであるが、３）
も若干いる。検定では 0.1% 水準で有意差があり、１） は極端に少ない。Ｓ５は １） と ２） が多く、
検定でも 2 % 水準で有意差がある。









績においてＡ３の方が 2 % 水準で成績が良いにも
かかわらず、実践後の確認テストでは設問１．２．
においてＡ２がmean 84.2 （sd 17.6） 、Ａ３は
mean 61.6 （sd 23.8）で 0.1% 水準で有意差が
見られ、Ａ２の方が良い。また、設問１だけでも
Ａ２がmean 90.2 （sd 16.8）、Ａ３はmean 70.3 




で、Ｓ４はmean 31.9 （sd 19.3） 、Ｓ５はmean 
40.6 （sd 20.3） で有意差ではないが差の傾向が見
られる。設問１だけの場合、Ｓ４はmean 38.3 （sd 













に、Ａ２の学習者の方が EMBEDDING と WH-
MOVEMENT を用いた方法を理解しやすいと
言っている。また、Ｓ５の学習者の方も WH- 
MOVEMENT を用いた 2） 3） の方が 1） よりも
理解しやすいという割合が高い。
　 さ ら に、 テ ス ト は 行 わ な か っ た が、NP-
MOVEMENT についてもＡ２の方が、アンケー
トの中の２の 2）の方法が理解しやすく、つづい
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（1） That is the house （     ） Mary lives in.
（2）　a. That is the house.  Mary lives in the house.
                                          　　　　　which
　 　b. That is the house [ which Mary lives in ___ ] .
　　　　　　　　　　　　　 
　 　また、関係副詞で言い代えられることを説明する場合にも、同様なことが言える。
（3）　b'.That is the house [ in which Mary lives ___] .
　　　　　　　　　　　　　　
　 　c. That is the house [ where    Mary lives ___] .
　　　　　　　　　　　　 　
　 　さらに、疑問文を作る場合にも、次の３つの場合の様に有効的である。
（4）　a. Tom bought the computer yesterday.
          who
　　　
　 　b. Who bought the computer yesterday?
  
（5）　a'.Tom bought the computer yesterday.
                       　  what
　 　b'.What did Tom buy ___ yesterday?
 　　　　
（6）　a''.Tom bought the computer yesterday.
                                   　　　　  when
　 　b''.When did Tom buy the computer ___?
　　　　　
　　そして、疑問文の能動態を受動態にする場合にも有効である。
（7）　a. Who        　broke    　   this window?
　 　b.*This window was broken by who（m）.  （X question）
　 　c. Who（m） was this window broken by ___?
 　　　　　




　学習者は時々 Who（m）...by? の by が何故最後に残るのか理解出来ない場合があるが、筆者のデー
タからも b. から c. の説明を加えれば理解し易くなる。
  その他に、（8）の a. の文において who が何処から移動したのか（痕跡理論）が分かれば　b. の 
want to が wanna と省略可能で、（9）の b. ではその省略が出来ないと言う説明にも役立つであろう。
（8）　a. Who do you want to see ?
      
　 　b. Who do you wanna see ___?
　　　　　
（9）　a. Who do you want to see her?
    




（10）a. [ △ is a book on the desk ]. （主語の位置が空）
　 　b. [ A book is ___ on the desk ]. （主語繰り上げ）
　　　　　
　 　c. [ There is a book on the desk ]. （there 挿入）
　　　　　
　　さらに、（11）の主題化（Topicalization）においても、同じことが言える。
（11）　[ This box he brought ___ here ]. （文頭に移動）
　　　　　
